



































































































































































































































































































































































































































William Hazlitt, a Reply to the Essay on Population, by the Rev. T. R. Malthus in















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































申 J、メリ，!l>}後年又日〈“Thelaws of nature or of God， toWhlCh the auther appeals. 
are no other than a limited fertility and a limited earth. Within those bounds， the 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l1'atters of human arrangcment: while any charitable hand can extel1d relief， it is a proof that 
the means of sl1bsistence are not exhausted in themselves， that 'the tables are not full!' . 
A labouring man is not allowed to knock down a hare 01' a partrige that spoi1s his gardel1: a 
country‘squire keeps a pack of hounds: a Iady of qua1ity ride3 out with a footman behind her， 
on two sIeek， ¥veII-fed horses. We have not a word to say against al this as exemplifyil1g the 
spirit of the English Constitution， asa part of the law of the lal1d， oras an artful distribl1tion 
of light and shac1e in the social picture; but if any one insists at the same time that the laws 
of nature， which are the laws of God， have doomed the poor and their families to starve， 
because the principle of population has encroached upon and swallowed up the means of subs-
istence， sothat not a mouthful of food is left by the grinding Iaw of necessity for the poor， 
we beg leave to deny both fact al1d inference...... .." (Hazlitt， The Spirit of the Age， 1825 pp. 
270-271 ; PoI. Essays， p.438) C;f!jl D 
間I 巡母 Ab.te opium-Eater (D'Quincy)込 TheLondon Magazineピ告γぇOt¥>='~ι 似E様ピ首謀容4長引岩持~~
P書道!Æ~話季語主己主P黒←ぬけヤJ-<寝中J lIã: !.Y. ・+1君主きゅ己附ヰ2:3~持味己将兵-k':!::l.;..J ~J l}i r-1議中'J'1 ~与がT 八 ~i福竜コ己
釘←時 V ミヰh 代 G結~~~包-R-~諒ヤJ~定ちJ え't\>=' ~，L.ヤ'JE !J倍増己 V忠翠-.J.{..:.令，，'.R.~己F え't\ >=' ~ιロ世ピ-N~
恒国0~0絹虫干さ-=-'YJ 思-.J'"ι も八~ ~~週刊己記ü(';'よo (The London Magazine， 1823， Vol. 8. P・349江 459.569 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































申 WilliamGodwin， Of Population， an Enquiry conceming the power of increase in the 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































considering the question of the princip1c of population as ~'et at rcst hy Mr. Malthus." (p. 363) 鍛--<P智幸まみ〈ロ G哩怒:g~事
異G写組似ト時限や需品差是υl'(p. 372) ¥'主令ペ-k邑財務Q刊出制ヤ'J. )' 1<'<圏鯨尚己味岡~0諜総栴似1・持部品1脅掛ヤ (PP. 374 
-375) 将!立派Q~-κG部骨組箆3
H 弘、八丈 If'\.::"'~ r¥-0当信制ピ釘-.JI;-'!:!，，.手~01足釘制:ll~~立~.{.よo The Qωstion of Popu1ation， particular1y as it re1ates 箆
骨組
to thc incrcase of numbers in the inhabitants of the United States，.…being a detection of the gross blunders and absurdities マ
N 
of the artide on Mr. Godwin's enquiry concerning Popu1ation， which appe江redin the ~eventIeth number of the Edinburgh ~ 
RミE町vicw町V九，1.0ρ訓訓n吋ldol叫 1821(φanon町ymo叩Ils)当湖栴己h会A¥t弘ι.やわ、A勺マ八己4 やγvと毒令hκ鱈立』昂=提抑ヰ4μよ三P子中卯'Jn同時令ぬQ。“Tome i託tis evident 
that the adherents of Mr. Malthus are stoggering under the effects of a mo; ta1 blow." (preface) 
'n ~~-þ、T 八ヤ'J:fj，己 Vミ;tK己詣-.J.{..!.r\ 戸代立~ 1 i.. 八丈 If'\.::"'~ tI -0掛将兵，\'とが代将宮、ヤJ 器-.J V*'" ば遺言抑-k i~甲..J.{..!.
〈対 0~- 代 0~骨組箆〉
1~"γ とが代 G鈴穏将中'J-.J')'I" Remarks on Mr. Godwin's Enquiry concerning Population， London， 1821 (anonymous)込























わ ~ι 'Ï\ ^"λQ-<ロ穏， )士iP4g:負担↑ùQ #1~今年j緩みよコ時終!..2 4吋-< ~r\ -代みI~い制m~~公ど時 立
v 
DissertatiOll on the ratio of incre悶 inpopulati叫 aIldin the rneans of subsistence何時程拭込怠 五
都刊£ド Q心。撫終 (DavidBooth) 包トミト内繰心い但終G母~!..2録時淫同縫営健J相会 話
ι~~みりお~ (pp・243-250)~!..!-<簸込者理E主総議宕己鰹異い時 ω キj包宿~~-N'徐議定時~(，r"緩い 場
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ibid.， pp・94-96)伺 EdinburghReview. Vol. 35 (1821) p. 364も同様。
'¥. A leter to the Rev. T. R. Malthus， being an answer to the criticism， on Mr. Godwin's 
Wortζon Population， which was inserted in the LXXth number of the Edinburgh Re~ 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Thomas Doubleday， the True Law of Population，工.ondon，1841忍lt第三股 (1853)
た用ふ。





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(I) H.Spencer. Principles of BioIogy， VoI. I. pt. VI. Ch. XII 
(2) L. Brentano， Die Bevolkerungslehre (Konkrete Grundbedingung，巴nder Volkswirt・






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Brentano. Die BevoIkerungslehre. S. 217 
(2) Spencer. Biology. Vol. I. pt. VI. Ch. XII. e 368 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































'" Archibald A1ison， the Principles of Population and their connection with Human Ha-





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Remarks on a late publication entitled， CC An Essay on the Principle of Population， 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(2) Travels in France， 1792 p. 469 
(3)フルタイ下 yν11次の如し An Enquiry into the State of the Public mind amongst 
the lower c1asses::m l on the means of turning it to the ¥Velfare of the State in 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1LS'1-.J ，号、と ωい~~-化s\ てち， ，間.~ ~ '( .rYIJ -NJ Q .，g 時今年，~凡S\;ヨム。室Q~唱ヤu~~" 時炉心 LJPN:A4有利建
!.2~ii<<い￡包.jr-もJ" ~~・吟~-.J~ Q~~の o Im~~J仰いω ど念，. J:鑓:fS思薪~~時日>>十~~ωJい
かぜ担ω宍ωみ1韓i寝-.J~ヨム。道三Jf苔:i?畿日おやP 午、l~l司己供悔い時世己主い~，.同ロ~:長尉記52
日時E芸品，.wQ~器Z~総~ '! .rYIJ~ミ己 1震い慰み1鱒時<' .rYIJ ¥とJ13tヨム O( トミト代 Q;起~告~~~鎖倒み1
~~-・)
~士~，.や λ 、 Q特， ，痛い干Q ~ ~半、代 Q議1徒Q1く制下.J..，Q旬。 (7th， ed.， pp・452-45?;E. L. ed.，' 
vol. 1I. pp. 228-233) 
1 1'( 11 干壮同民間lJIl>'主ネペ~~出産塑思網棚:司令己実γP 射程G塩思己E塁->... T<1:l1詣締結民中'J-<口中'JE;¥霊法LE塁，.. J"" ~ 
(i1純白時-k摺'('i-'.Q向。主ホー(i1酔紺(Malthusand his Work， pp・ 195-1 99) ピ封(-1<話(~~~ま縫抑ミ!\.I.Q ~~...将!ど鰐ヰ~話令
長-s-.'"塁送長、~~起IIl1 やみ判ピ~~\-，f，;l'V'o -N巴 Reportfrom the select committee appointed to inquire into the expediency 
of encouraging Emigration from the United Kingdom 己何時...t'(i1P必時。
3203・Wouldthe h均itof living on so cheap a food as potatoes， under other circumstances， in your opinion have been pro-
ductive of anything like the present amonnt of population， wlthont that habit of subdividing the land? Not， certain-
1yt to the same extent; but the habit of Iiving on potatoes wonld naturaliy have a great tendency to increase the 
population， because the labouring classes would obtain food with great facility; und the same portion of land wou1d 
afford the means of subsistence to a much greater number of people. 
3238， When people are in the habit of living on so che.lp an artic1e aS potatoes， are not such people pecu1iarly subject to 
be afHicted with famine?一一-1 think so; particularly after th~ population had been push巳dto somc extent， bccausc 
there is no resotUcc in a scarcity. If the labouring classes live on wheat， in a scarcity they have the resourcc ot 
going to rye， tobarley， to oats， and to potatoes; but if they habitually live on potatoes， and if their wages are de-
termined by the price of potatoes， they have no resotUce in :my cbeaper food. 
1<0闘争提出日=杓ヰ4よ時 A statistical and historical Inquiザ intothe progress and magnitude of the population of Ireland by 
T. Newenham， London 己立随々 V ミ恥ペ 0~還さみ鑓みお肉料詰込-Rt<.!O 0抑制立 t~ キ、代 o抑立P E冨思議選尽~~材、己r<
ヰ~ ~~司令~m~ -.J~みや 4こり 1 }t \'~屯今Q~ 一一穂ifif吋〉榊栴込 l民lJt<.!悼1 -.Jrr\'J時醤 01ムピZL'b氏射程0~~澱4手持〈ロ特異口戸時
識的G恕~:R1\-' 0 医!E[~ぎFヤ'J l}t r-1 \tミヰh ペ 0ffi霊E京~.謀長~V出向。 (cf. Edinhurgh Review Vol. 12， p・336~}ム己実~t<.!特
抑己詞←ぬ Vミヰ"KQ認位〉
ムj規Q.窯aうて』トミトベ@認1陪， )郭Jいト λ 、さ~~特濃部時'己何時 Annals of Agriculture， and other 
uョefularts. (vo1. 41， London， 1804) !.2おな心“ Onthe Application of the principle of population， 
to the questionιf assig凶19land to cottageジ'~心 1 j~~~い約ど ~O }ê-Jい逗 1~士f 均Hキ鑓
L:患い時J:~キG判お:弘司き*$!.2 E戒心事 J うに)~段崎-.J" トミキ\代~-.Jい，. -<ロ;穂波 111~芸!..21ll誌-þ< Q藍
緩み1異;ぐい，.-N!.2ぷz ど-J~心， )附Ç'I~三日ミ~~Q~ ぬ心。十醤程句予Q1く隆~~~議Jい" }æ~キ G制機
:AJミ~~当時言語己実E昭(JAゴム~緑色どムラ~m~ "-1 0
4ぞやトミキ\代士;i"程規 Q占ミ〉冷 λ 、!長宅雲怪閣総!と;12U 委書j産国国提言 Q民国ラu -Jい会長~宰生試みJ~
:t;;，ョ ~dìÞ 区総G室生試みj科〈径三総r-<キJ<~Jかt-Q Qf7f\良品1 程繰Jぷ Q \-，:-，~やど :V 午、~~薪Jド令
Vミ令ペ〈ロ偲G憶も式 午1
信事13w担 能 • 中国
入、~祭器室閤νJ球密Qi時単ふE唱(己ヤt-(l .J I'yJ~~容器-.J~ゴ o ~:ささ!~m'-'" (格段~)損金時半ゴ台~1ム
怜〉健全<Q刑メ~~い)
1 found population in France， by means of small properties in land， carried to an excess， that produced great misery and 
wretchedness; and as a conclusion 1 declare agianst the system. 
1n England， 1 found districts， where cottages renting， (nnd possessing) land， gave them such comfort， that even in the scar-
city， they neJther received nor applied for any parochial relief; and as a conclusion 1 declare Ior the system.…・
11 Franc巴， the landed property in question， ispossessed by th<: cottager in ful right， and disposable at his pleasure; and 
the general cu~tom is to leave it by wil1 in equal division among the children. It is not a plot of ground surrounding the 
cottage as in England; in most instances， the residence is in a viIlage or town， the land at a distance: and 1 expressly 
、 dec1are，the subdivision goes to such an ext巴nt，that a single cherry-tree， with the spot it covers， h:ls been the whole of the 
property， yet a posses~or kept at homc by thc channs of this' property. (pp. 211-212) 
さ窪田， )手芝公的国娘士n" 厚詩型式Q 十;幸?嬰~!.2召時ヤ、P 話以今泉密， )おい療生~Q-H習嬰ピ~~時包\'ù
守OEさふさ王宮間 QÆH良品1~r-<ヤ ~Q企当日-.，) I'yJ Iはん~Q~~λ 、 Q~~さ~~t-.QラJ 鎚~Z t-.QO ~"V"併や
島町~~)~い程~i可いへと弘J 炉心令 λ 、 Q 鎖倒会~iE~時<.rrrJ~~ 時。念-.JwQ-<口銭EEふ1時岳LJJh h 
Jい j略~~宗手J ぐラJいのトミト代， J ラu ，.c、いさま P ペJZ同+~気回4ぞ\S'縫;程， J 環~付与 0 手当純~思議?
み' トミネ代士3 令 λ 、 Q{写 Q葬会恵三~者fÞ嬰仰の~，さ〉'緩い徐E者itQ諒1徒Aて1~~実ど将兵 0ど。
トミネ代:&誌と， )令 λ、， )議集心ヰゴ Q~" ~入、也-ú)著者墜さ2議長~Qト手骨粗み1終公ヰゴ， J ラu~ 砲、。。
~:主将 Q義 ~J~者みJS忠告Jど I J初当，. ~ミトやÌã'緩み1穏合'干~:長薪終~J縫心ヰゴ ~Q~;さ〉い~手J~ιÇ\
~r-，。ド止さ 134D'48tfst{ ど IISI~ミヰゴ骨Q +1翌-Q~~陣式も嬰鍵LJE塁JいぷQ義的宰E芸品，~妻どど。
The al1otmel1ts to remail1 the property of the poor to whom assigl1ed so long as a1 the family livil1g at the time of the 
assignment. or horn to the father afterwarcls. sha11 not he chargeahle to the parish; paying a quit rent of per acre to 
the lord of the manor， and per acre in lien of tithe. To descend， on the death of the man， to any part of his family 
to which I e sha11 leave it. but subject to the same condition of nonsupport by the parish. Should the family be so nume-
rous or yOUl1g that none oE them could comply w:th such cOl1ditions， then to revert to the parish， and a new famlly esta・
hlished. (制〉
がお士~~，. ~ど . .9~ミど ω 州安 Q~ミ~~，. ~議総 Q-fト~-<~率三制定ij 81旦令LJtさISI~ ¥-Q . J 'YJ ~経常
今o-.J'併記区心ささ誌とみJ~ \-，~穏や-.J ~ω!日ベ込逗将Q鞄~m~~ わい P ままい線終笠総合罰法ij !.2吋時
訴追~~4持よコ時け今0~J組士号へとラo -.J" :::ミド 1認宅:::1 Q紙製ささ思議れ，~ミ，. -<士三但nJQ論題ω金制e!.2r1-6 C¥い
科(~議総与~~財6芝、Cl!.2削の.，y6~~~袋キJ~ ゆ t J 'YJ 'YJ ~フ，.c-." おい i誤I~~Q-<ロ懲異ふれ，，，，刊ど~時~~
~SI~çヘヤ01月ベ込ト λ ミミ Q伺~ ~ A ~ 0 (Annals of AgricuIture， vo1. 41， p. 215) 
制 1<01.砕 Annnlsof Agnculture ¥'01・36己実V争入 AロP 程思 TheQuestion of Scarc:ty (1800)己創椛Jμぬ線中J
立時毛\告:(常心部~~~~~出時o "1-符己ゅP ・t1習Q盟主江守'Jt:議巡G誤ヤ'J!.!.謹~!J\-， 1 ~凶同 11 .-.f弐 -Q+1岩戸えも~n国(cotÌ2 ge)
みま(-< 'tJ ~恥令。総Fノ必点。潟己.W!.v~制fzp 併ぷ*， Q1 話みをミヤ...p E子千J必点。唱諜稗田時立巡 Inquiry into the pro・













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































J害訴j毎Ifut-Q ( 1J1J緯函~)盛時炉心リラJ 士f 棋史均11母鑓みj等j ゐ. )り~;:'~t-Q~~~さ与~ (ibid.， p・496)
本~~~吟~ ~ ~{n;m誉総t三時令 λ 、!-.!!:iミ~Q判出!らぬ心。引き号己薪いω鍵黒みJ母会常炉心込ど台ピ
:話相会活E;，事~~ふ潟なぐうù か同士~.. -<~Q~却特!..2 tr t-Q.)ツw~~ 時 F リミミトミト代 Q*ベ義〉えさ赴
， ，吋ゃい矧ぬ鍵tさIfIJ， J ラù~阿l11m~ 時吋rC\-NJ線， ，健全El~当日ふみ ω。出〉
The collateral circumstance providcd for in my proposition of cutting of1 the increase from becoming burthen，ome to the 
parish， would prove a means， and probably， a very c佐ctivemcans of lessening poor rates in proportion to the extension 
of the plan， and as thi5 would， on the part 01 the poor， be a condition ".oluntarily submitted to， it would be 1ree from the 
objections that bear against 50 violent and obsolutely arbitrary a meaSure as that proposed by this gentIeman， 01 deciaring 
every child born in future to he cut off from a1 parochial relief: a law which from its violence would probably never he 
executed， but were it strictly executea as he propose5， would blow up mischief and insurrcction in every part of the king-
dOI1. To attain the s ::un~ end. or nearIy the same end. by linient means， and with the consent 01 thc poor themseIves， 
would surely be a more safe and humane measure. (Annals， p. 220) 
安 1~~て， t沼よコ堂帥〈士三令 λ 、担ιÇ\'lt{・;母語単品'f担*H夙 t-Q!J. 季五ドトミネ代以区制-.，)~どとwQ快務
Q総長{~匂お守Q • J ヤù~さきが崎将持母会 Q4ミIfIJttr o$被ふ鍋(ど--S)，$:主的。週三....)~ ~ネ代 Q" 糾奇想士31起く担
11薪Jぃ~æ(t出品'1l~~Q鍵(::4;-.) ~ ~(fN Q ~!EI ~三但rù但~~さ点、 i何々 (7. ed.， pp・404-405;E. L. 
Vo1. I. p・J70)Q絡は薪炉心ト入、 G付 Ql 活包P4単品't母~母fJ島製 Q4ゃ(常守中ラù....) い隠士i -.，) い限
t-QO m~ 
V訟Vパ〈ロ程G億総 中平
盟締 守J 盟箆 中r<
To me it appears that the poor fellow is justi行ed in every one of these complaints， that of 'Provideace alone e九cepteeI.
The price of labour is insufficicnt to maintain a large family: the parisb， in al probability， istardy and sparing; the rich 
land owner is (relative to him) avaricious of the land which would support him: he has an inadequate share of the produce 
of thc earth: his complaints are founded: he has 10t done wrong， and he ought 10t to accuse himself for folIowing the 
dictates of God， of nature， and of revelation (Annals， pp. 225-226) 
トミト代 :Ji足い~，，\!以 l民 -.J f 総額責務(舟1~鍵)Q進退~:主治総~~心。議手紙~~鐙~~キj 争、Jいに
~へとりいの令 λ 、 Q$ほ縦士35革特525主総終 iとJ~~ヨム。 “If the・law which entitles the poor to 
support were to be repealed， 1 should most highly approve of any plan which ¥Vould tcnd to 
rellder such repeal more palatable on its first promu1gation." (Essay， 7 ed.， p.500) ~λ 、 Q$ほ
鰍Lよ吋。ぃ f<.ロ~r1-6，.c.*，-侮黒いトQ ~ ~"Si~Î\o (中 λ 、-N'~謀， ，災い純~Q鎚々..，Q ~ c ，r)!J~穏
よコ時一一Anna]s，p. 218) キ~-Ñ.l-<ロ瞥黒 G主主ぬ時 :aA三台， J 県議Q~袋線G毒各県斗1越縫炉心 G関岳
;ョーJ ラJ 冷 λ 、~-t刊日出..J (p. 220) トミネ代保安設~総よコ。 o (7 ed.， 500) トミト代 Q出羽営紙爆
切時 Y が~~誤報ふ 1 ~時議， ，盛時 IJω E)'ト÷さき主要 U薪Jい ~~~O 強~総長~~著者箆~~時 Gト手 i言、思~J
1穏官、 ω~ -ûI"母l.f!t製品It耗1隠~時 Q~f\\lm!!2薪Jいふ~心。
争入丸立但~~Q号式{とご己如く\\--'....;>...~露草署Q場踏み慰安μω吋穏Q淘t--'.骨肉:p.--t-よとが κG隠己釘...JtJピ対 81ば悩み手ミペ。
"Nothing could rc dcr his plan successful lmt profligacy of lnlnners-ー-his great project dernands a restraint on marriagc; 
h!s next slcp that of prcserving chastity in the single state is so perfect1y visionary when appIicd to a great nation， that he 
n1Ust kllOW wlut woulcl be the consequence， and wlw.t alone would be 1ikely to answer his pu中ose-ageneml nncl promiscuo・
us intercoursc of the sexes." (Annals， p.223) 
刊己詣-'\-'\t~*' パピ同己十八~~~~-'\-'.Q tQo (Essay， 7 ed.， pp・497正〉
(~;m護保令 λ 、 Ql}1ベ足ミ己士三 F 鳩'-/ Q~~倶ω長選蛍少~~隠そ￡ロム~，. 1く塑， )おいくロ土552今年j程宏
j呈 ~1苛〈規ミ~~~号吋A匂lJR:議員 Q}和恨み1緯宏之:さみのどをさ己，. ~Q ~ ~キ\代以 L誌~均単44g制強
~~向。;却時 Qj語句童話線b設立 F 小入、 G 認判~!...!....封~*''-/ Q~~おラJ欄越え手;!:;ω ふ異どへとω~
骨-Q ~Q\とJ~~O
増~己冷入、 :A也凶Q純~~J)時起~~ゴ何 Q<思還さふ4誌~~Q~~電車~~，い柑'V" O (Annals， pp. 230ー
231 ) 
1 The present poor laws， cure few evils which they aicl not first create: but the extcnt， durat:on， and force of their ope-
ration， are too great to allow of any sudden or arbitrary change. 
II They prevent industry， sobriety， and frugality. 
III They increase mouths， without a proportional increase of labour. 
IV The number of marriages wi1l chief1y depend on the number of cottages: and popubtion wi1l depend entirely on that 
number. 
V Population depencls but litle 011 the casc of thc pcoplc. A house will cOlltain a f:unily， whether the family bc COll1-
forlablc， or in miscry. 
tt~" 代〈ロ程Q障会式 中長
信綿加盟 関 <0 
VI It is impossible to prevent incr.:use by uny laws， policy. or systcm， bl1t sl1ch us morals forb1d. It rs impossible to 
restain the people from marriage， for any given number of years， without they sball be certain at the end OL the period 
of being able to marry， that is， sure of a habitation: and witbont such certainty， the restraint would be a premium on 
licentious intercourse. 
VII Thc possessionくindivisibly)or thc occupation of a small space of land， wiIl keep the poor from the parish cvcn 111 
scarcities: aml might be made the means of gradually extinguishing most of the prescnt system. 
VIII I.and thus annexed to cottages， places the inhabitants in a superior state of comfort j encourages inc1ustry. iJlcreuses 
the quantity of labour from given number of p巴oplej promotes sobriety， and cr巴atesfrugality. Ancl thc chilclren thus 
brecl make beUer labourers， servants， workmen， uncl solcliers， th30n others educated in poverty and vice. 
';:'..rt:\ミ弘!崇 1起事Z判精等専今'.J-Jい mff.JSZ 心ややーミ代・長ーミ~窓， ，トミト代〈ロ緩み1謡1賠ヤQ
1~詩三ト-rみ，~いき挙， ，薪~...)ど〈制 I )。 持 -~Q1tl榊 The E民ctof Civilization on the People in 
European States， Londo町 1805 己資いトミネ代Q-<ロ組Eお4<盤以来ドーーさ挙結l11I必錫:bTt<
~J~~ トミネ代 Q~~~~~心。一一↑耗穏れJ 時メ総やぬ時。お~信ggさ~~Q議長主要-R岩盤望日時け ω
み1甥1<い巴"-/'r.... ・ H ・-黒区日心盤吋信容Qトト~~~~~..J~瀬容e !.2..Jい保除手当時畑察:&号令崎日
d 包P 鰻j鰻Q*W， J w ..，Q~ミ足E営会ゼ均車l~~t只どJ定時 ~19 べSt~r-.， 0 義~~ぎ時~較*!.2縫い 4幹~....J~
料(穏r+みJ時~r< z 時三.!~Q 4ì寝込斜準的ミミP さきQ~@~窓て) 6;"士会い P 手~!.2おràS~モ1 ì格 ÑJ~ tÚ包，.~
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































* Disquisitions on Population; in which the Principles of the Essay on Population， by 
the Rev. T. R. Malthus， are examined and refuted， hy Robert Acklom Ingram， B. D. 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































陸戦 w穏健 100 
upon that part of its population which is active and c伍cient，not upon that which is helpless and 
inefficient/' (Edinburgh Review， Aug・， I8IO !.2宗会時持制mQ認紘一一-p.474)ω坂口ど定ど時<~~
k摂額以堅いの現金単品'1<.日1ISi-Jよコt-Q堂笠~ ~ロみ1 組， ，祭それキJ-J，!)の， I 附 ι~ へとツuQ鰐 (Ingram， 
pp. 67-68)!.2薪Jい包，."ln arswcr to this， we should aIIow， that the event， however improbable， 
was within the range of possibility; but should add， that if such possibiIties wcrc to preclude si-
milar precepts， the range of moraI instruction would be limited indeed~ It wil1 hardly be admi-
tted， that we should be deterred from enforcing， with al our power， the precepts of benevolence 
in opposition to selfishness， because， ifwe really made men quite regardless of their own interests， 
we -shollld do inuch more harm than good. There is， in such cases， a mean point of perfection， 
which it is our duty to be constantIy aiming at; and the circumstance of this point being surro-
unded on al sides with dangers， is only according to the analogy of al ethical experience." (Edi 
nburgh Review ibid.， p.475)ωさやぐ結ど~ fu\ ~"""o (制〉
制 H主、八丈 1ト位程ロ1"'"八 ~Jl'\ 'i Q*柿対己え.r<.:;::-.~.ム Q Reply to the Essay on Population (1808)みを主甲信位Jぷ
.，QP必時。主.hーピP 位栴Q締偲尚も州製弘前...J"-，，，1>'ミキh ペピミHよ時認可さDS¥-''~Q湖特立~ロ V ミキ民代ピ必。←



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































程害者中J 盟定 1011 
トミト代 Q ~îI ~'~ 'I¥ '"λ 封鎖~!.2薪Jい出-'"
“what can be more absurd than to abandon aI hope of this attainablc state of happiness because certain evils would cxist 
in it. and therefore to remain. contented with continuance 6f those very eviIs， and of aI the other evi1s which， upon the 
admitted hypothesis， would be removecl!" (p. 296) 
~ ~キ\代営者ま 11 題以来い注~~~--:J~ゴ，.0.今J繰心ド出〉
“But to our utter nstonishment we日ndthat， though in this pr巴sentedition the author has retained and enlarged a1 these 
arguments， and insisted l中ontheir appIication; at the end of the volume he admits evcry thing which he has controvcrtecl 
in the beginning， ancl is clearly and confesscclly a convert to the doctrine of the perfectibi1ity of man!" (p. 298) “he 
perishes by a stupid suicide， like the scorpion who strikes his tai1 into his own head." (p. 299) 
母Hrt謎!担恨みJ準君心い巴〉
“No public relief is to be given to the starving infant， society is not to interfere， except that it is to hang the motheら if
she shorten the sufferings of her babe by dcstroying it!" (p. 300) 
トミト代 Q~関~選議Jい出〉
“By thcse miserable sophisms. Mr. Malthus has obtained the high詑 putationwhich he at present enjoys; his book having 
become the political bible of the r:ch， the seI日sh，and the sensllaI." (p. 298) “Mr. Malthus is said to be aaman of mild 
and uno民ndingmanners， pitient rcsearch， and exemplary conduct. This character he may stilI maintain; but as a politicaI 
philosopher. the farthing candle of his， fame must stink and go out." (p・301)--場静G結..n ~ 0;::-~~、F キわる，-z.;:~
~D9XQ餅網4三時長十思己申←。
h 斗';:'¥~ ，トさまぎ思母(1<11111砕〈民十1r:n)特TableTalk !.2おい P 除(!2トミネ代総Q袋!とふ燦
議長Jど。
“Is it not Iamentable-is it not cven marveIlous-that the monstrolls practical sophism of MaIthus should now have gotten 
complete poss出 sionof the Ieading men of the kingdom! Such an essentiaI Iie in mora)s-such a practicaI Iie in fact as 
it is too! "くSpecimensof the Table Talk of the late Samllcl Taylor Coleridge， London， 1835， Vol. I. p. 88) 
}司~ A clear， fair， and candid Investigatio.n o.f the Po.pulatio.n， Co.mmerce， and Agriculture of this 
Kingdo.m; ¥Vith a ful Refutatio.n o.f a1 Mr. Malthus's Principles， etc.， Lo.仁do.n，1810 (alo.nymo.l1s) 
一一備制~*制m !.2ネミド P 終盤Q-<口議3112立話尚己〈口議~療-Kピ~挺0 ど・~~.~1QÇ\い"lll)g革号
令守Q !.2~凡~íみラù~さ~" 1<00社~争終総~Q-<口当員長~Q，哩!fTJ ， J ̂tJラu" 室革命，Q終!.2i強己完さもJ
やハ~ç'，c、ω-K謎， J 判~~ (p. 21 etc.) ~ドトミト代， J 薪~~~~'XJ尚道芸Jぷ。~~~ f' ~寺、代
Qg喜々 Ql111l1鰐己認い l当5さみ1言語いか時~~医長時三時凡~~み0
~(" Observatio.ns o.n the U se o.f Machinery in the M引1Ufacto.rieso.f Great Britain etc. 
and 0.1 theRev. Mr. Malthus's plan fo.r prl.venting the poor from intermarrying， by a Mechanic， 
Londo.n， 1817--~~中将笠饗饗G鎚買~芯ドト慢~Q図書提今年1綾 'J~判mr~~ 何'YJ~ 向。制~-J饗饗
士~~-Q等専みl -l:lく常時キJ~台 P 持〈生きくG総選~~r十誌以ピ~I\..S)~去、ど~~\とJ 1G心。〈ロQ~ !fTn J ラù~
ーャミキ"1¥-<ロ鰐QI:t~式 10111 
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ふ
言
葉
を
生
子
る
に
至
る
・
併
し
所
有
権
、
殊
に
土
地
所
有
権
は
、
生
活
資
料
、
或
は
動
物
的
生
存
資
料
を
人
民
の
何
等
か
の
部
分
か
ら
剥
奪
す
る
権
利
を
そ
の
所
有
者
に
奥
ふ
る
ほ
ど
完
全
、
結
封
的
の
も
の
で
は
決
し
て
あ
り
得
な
い
.
こ
れ
蓋
し
契
約
の
根
祇
は
会
陸
の
保
護
さ
利
盆
さ
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
o
』
ご
リ
(
宅
-
H
O
N
∞l
H
O
N
U
)
コペ
y
ト
は
次
に
、
英
国
の
人
口
が
念
速
に
増
加
せ
る
こ
さ
を
め
な
い
。
一
入
O
一
年
及
び
一
入
一
年
の
人
口
統
計
は
、
-
コ
ぺ
y
ト
に
よ
れ
ば
、
人
口
の
甚
大
な
る
増
加
を
一
不
さ
ん
が
怨
に
箆
迭
さ
れ
た
る
も
の
で
あ
る。
一
入
O
一
年
の
統
計
は
英
関
の
み
や
』
以
て
し
て
、
八
百
三
十
三
高
千
四
百
三
十
四
人
の
人
口
を
示
し
、
入
一
年
に
は
九
百
五
オ
三
高
八
千
入
百
二
十
七
人
ぞ
示
せ
る
に
劃
し
て
、
同
日
間
】
包
め
目
見
g
o
g円。
σ
g
g一
之
罵
b
此
増
加
率
を
以
て
せ
ば
、
一
八
五
一
年
に
は
英
闘
の
人
口
千
六
百
二
十
九
高
二
千
五
百
二
十
七
人
を
数
ふ
ぺ
く
本
世
紀
(
十
九
世
紀
)
末
に
は
、
二
千
七
百
入
十
九
高
千
九
人
に
遣
す
べ
し
、
C
E
B
S母
o
c
二
百
三
さ
叫
ん
J
T
』
O
J
i
 併
し
コ
ペ
y
ト
の
此
驚
が
賢
者
の
驚
に
あ
ら
や
ノ
し
て
、
患
者
の
驚
で
あ
っ
た
こ
さ
は
、
一
九
O
一
年
の
英
蘭
の
人
口
が
、
三
千
入
十
高
五
千
四
百
六
十
六
で
あ
っ
た
一
事
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
八
、
何
cogE目
。
可
0
5一
告
の
句
R
T
ω
O匂
F
E
C
N
U
E
F
H
∞N
U
(
ω
自
由
。
己
・
』
5
2
4
T用
ふ
)
l
!
?
y
+
/
久
の
書
の
成
功
は
、
寧
ろ
そ
の
誇
張
さ
不
正
確
を
合
む
が
た
め
で
あ
っ
た
。
多
く
の
人
は
マ
Y
サ
λ
の
書
を
、
宛
然
小
供
村
い
ま
し
の
物
語
を
聞
く
喜
を
以
て
耽
読
し
た
さ
云
ひ
(
匂
-
N
U
U
)
マ
Y
ナ
ス
の
仮
定
、
業
数
字
に
攻
撃
を
加
ふ
併
し
彼
の
云
ふ
所
、
如
何
に
薄
弱
な
る
か
は
、
例
へ
ば
官
自
の
乞
食
は
人
口
過
剰
に
よ
っ
て
苦
し
め
る
に
あ
ら
や
し
て
、
身
慢
の
侠
陥
に
よ
る
の
で
あ
る
o
疾
病
、
災
窓
口
の
震
に
難
、
総
せ
る
般
労
働
者
も
亦
、
人
口
過
剰
に
よ
ら
十
五
日
人
の
自
然
的
運
命
に
よ
っ
て
苦
し
め
る
も
の
で
あ
る
、
締
占
の
普
及
せ
る
園
に
於
け
る
失
職
者
、
乃
至
は
低
賃
銀
を
以
て
働
け
る
者
は
、
。
刈
政
者
の
悪
政
に
よ
っ
て
苦
し
め
る
も
の
で
あ
る
云
々
の
一
節
を
以
て
一
斑
を
知
マ
W
サ
ス
人
口
論
の
研
究
一O
五
商
業
さ
経
湾
一O
六
る
ぺ
き
で
あ
る
。
(宅
-
M
O
M
-
N
3
)
併
し
な
が
ら
彼
は
一
方
、
家
族
数
多
き
が
怨
に
、
待
働
者
の
困
難
ぞ
増
す
場
合
度
々
な
る
ぞ
認
め
、
之
を
救
済
す
る
方
治
は
殺
育
を
改
善
す
る
に
在
り
、
す
な
は
も
宗
敬
、
道
徳
、
卒
和
の
成
化
の
下
に
一
枇
舎
の
mm態
を
向
上
せ
し
む
る
時
は
、
労
働
者
は
人
生
の
思
、
揮
を
享
受
す
る
に
至
る
ぺ
く
、
カコ
〈
て
生
活
維
持
の
期
待
な
く
し
て
結
婚
す
る
を
欲
せ
ゴ
る
に
至
る
で
ゐ
ら
う
。
今
日
の
文
明
状
態
に
於
て
こ
そ
人
口
は
食
料
を
超
過
す
る
の
傾
向
あ
る
も
、
優
れ
た
る
文
明
の
般
態
に
於
て
は
決
し
て
、
そ
の
良
は
な
い
で
あ
ら
う
ぎ
論
子
。
(
下
。
。
)
九
官
バ
1
ト
・
オ
I
エ
γ
の
子
問
。
σ
0
2
ロと
o
O巧
g
は
其
宮
03-
】
vru、ω
一o
一。
mv、
(
U『
JL-wzoH〈
.
〈
2rw
5
2
)
に
於
て
、
マ
Y
ナ
ス
の
道
徳
的
抑
制
b
也
、
不
道
徳
に
し
て
.
又
賀
行
不
可
能
さ
評
す
、
(勺
-
M
∞)
彼
は
又
マ
Y
ナ
ス
に
同
意
せ
t
d
る
こ
さ
合
云
っ
て
臼
く
『
予
は
、
マ
Y
サ
ス
及
び
他
の
経
済
卒
者
の
信
宇
る
が
如
く
現
在
、
吾
人
の
知
る
世
界
中
の
如
何
な
る
闘
に
も
(
恐
ら
〈
支
那
を
除
き
)
現
買
の
人
口
過
剰
な
り
さ
忠
ふ
こ
三
は
到
底
出
来
な
い
。
欧
洲
の
如
何
な
る
固
に
も
、
現
在
の
住
民
営
、
極
め
て
安
楽
に
支
へ
得
る
十
分
以
上
の
土
地
が
あ
る
さ
予
は
信
宇
る
。
又
彼
等
が
安
楽
に
支
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
の
は
、
予
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
人
口
過
剰
に
基
く
に
は
あ
ら
宇
し
で
、
政
治
の
過
誌
に
基
〈
の
で
あ
る
。
』
さ
。
十
、
叶
r
o
J司
円
。
ロ
句
。
二
向
g
w
o
z
-
w
三円
r
g
〉
勺
句
g
a
k
E
三回一の
r
p
o
p一
括
合
旦
江
口
0
2円。
B
匂円。
ι
s
r
o
g
Z
2
5
0仏
ぞ
日
岳
山
5
5
z
r
r
o
g
。々口町
o吉
富
山
0
3
一ω
円。
P
R
P
ぞ
ヨ
一
]
U
B
民
g
g
m
w
F
O
E
O
-
J
H
∞
ω
∞
1
1
マ
Y
サ
ス
は
州
労
働
者
階
級
を
底
追
す
る
結
局
、
其
人
口
論
を
書
い
た
ご
難
じ
(
市
-
N
∞
凶
)
食
物
の
存
在
す
る
限
り
人
口
の
増
加
す
る
は
蛍
然
な
る
も
(
匂
-
N
∞
勺
)
困
窮
さ
罪
悪
は
人
口
増
加
の
怨
に
生
歩
る
に
は
あ
ら
宇
し
て
、
勢
働
者
階
級
を
駆
泊
一
し
て
、
怠
惰
の
不
生
産
階
放
を
擁
護
す
る
の
結
果
で
あ
る
ご
論
子
。
(
勺
・
3U)
十
一
、
〉
口
開
g
h
q
oロ
己
目
町
ユ
ロ
己
勺
庁
。
「
可
。
勺
口
一
色
。
ロ
古
R
P
Z氏
。
ロ
の
『
円
r
o
A
r
g
.可
。
「
己
5
月
2
・叶・
H
F
垣
内
川
H
p
r
z
J
円。ロ印。一回
(σ
て
.
巧
・
開
-Eη-agwHgu)111家
族
或
は
階
級
問
の
近
親
結
婚
、
及
び
他
の
極
端
印
ち
遠
〈
隔
離
せ
る
人
種
間
(
例
へ
ば
ア
メ
ソ
カ
人
さ
ヨ
I
ロ
y
バ
人
)
の
結
婚
、
並
に
賛
津
の
習
慣
は
人
口
抑
制
の
作
用
を
忽
し
、
一
方
、
過
労
ご
粗
食
は
人
口
の
増
加
を
刺
戟
し
、
無
智
、
不
節
制
、
不
健
康
及
住
居
、
職
業
等
以
死
己
診
増
加
す
る
ご
共
に
同
時
に
産
児
カ
を
増
加
す
る
が
故
に
、
人
口
抑
制
の
作
用
を
な
さ
宇
ご
務
し
、
又
動
植
物
に
は
各
々
一
定
の
生
存
の
期
間
あ
り
、
人
類
も
世
界
に
充
満
す
る
ま
で
生
存
す
る
や
否
や
明
な
ら
玄
る
が
故
に
、
此
時
の
到
来
に
就
て
一
段
ふ
る
の
必
要
な
し
さ
論
述
し
た
。
(
ヲ
ミ
)
併
し
マ
Y
ヂ
ス
の
設
に
関
し
て
著
京
ふ
が
如
き
、
そ
の
一
例
で
あ
る
o
e・
ロ
)
マ
Y
+
ノ
ス
の
道
徳
的
抑
制
を
以
て
、
結
婚
者
の
産
児
制
限
な
り
さ
者
は
全
然
読
解
せ
り
ご
一
疋
ふ
の
外
は
な
い
。
マ
U
F
サ
ス
の
人
口
論
研
究
一O
七
